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ABSTRACT
Fukui Heavy Rainfall Disaster in July 2004 gave severe damage at huge agricultural lands and facilities in Nan-
etsu and Niu areas. The greater part of these areas are designated as the close-mountain region to be officially
supported for promotion by the national and local governments. The agricultural-land damage is evaluated by
two types of indices. The first is the amount of monetary damage of individual farmer and the second the per-
centages of damaged areas of all agricultural lands. The size of the indices indicate the different damages be-
tween settlements. This study is guided by the following questions: what is important to restore damaged settle-
ment? What kinds of situation make the damaged agricultural lands difficult to be re-farmed? And, is the agri-
cultural activity in the damaged settlements possible to survive from the rainfall disaster?
This analysis made it clear that any types of damaged settlements have different risks for restoration and culti-
vation. For example, (1) the settlements of extremely heavy economical burden on farmers and extensive land
damage face a critical phase for land-restoration and re-farming or land abandonment. The most settlements are
fundamentally not suitable for cultivation, because they are already depopulated and located in snowy regions
between mountains. (2) The settlements of more heavy economical burden on farmers, compared with extent of
land damage, have a risk for restoration and farming. Because most of them exist in mountain areas distant from
central cities, few young people stay in the community. Presumably, the disaster is accelerating depopulation
and aging. (3) The settlements of more extensive land damage, compared with personal damage, have also prob-
lems for restoration and farming. Most of them are located close to the central plain. Some farm families are ex-
pected to abandon cultivation, because they easily find another jobs in commuting distance. (4) Even the settle-
ments of less damage tend to give up the cultivation. Because some farm families in the less damaged settle-
ments already have abandoned cultivation, tiny damage of agricultural lands might be good chance for them to
stop farming and try to change occupation. Additionally, slow recovery speed from the damage sometimes in-
tensify the difficulty in continuing cultivation. The settlements of less-damage have already started farming
again after speedy restoration. On the other hand, the settlements of severe-damage are still waiting for recovery
construction to be completed. Generally, less-damaged settlements are situated in better conditions for agricul-
ture, and severe-damaged settlements in worse conditions. The 2004 rainfall disaster might have made the differ-
ences between settlements more clear than before.
Speedy restoration measures are required for damaged settlements appropriate for each social and natural con-
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ditions. Otherwise, in a near future, the region damaged by this rainfall disaster will undergo extreme depopula-
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写真１ 池田町水海（2006年３月11日）
足羽川水系の水海川添いの災害工事現場。
写真５ 池田町金見谷（2006年３月11日）
足羽川水系の部子川支流の金見谷川添いの災
害工事現場。
写真３ 池田町白粟（2006年３月11日）
深い積雪中での工事。
写真４ 池田町白粟（2006年８月５日）
工事終了後、水田耕作が行われている。
写真２ 池田町水海（2006年８月５日）
河岸は補修され、水田耕作が行われている。
写真６ 池田町金見谷（2006年８月５日）
河岸補修工事が終わり、両岸平地の整地中。
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写真７ 池田町小畑（2006年３月11日）
足羽川水系の部子川へ注ぐ網谷での補修工事。
写真11 清水町山内（2006年３月18日）
日野川水系志津川流域。洪水に洗われた水田。
写真９朝日町天谷（2006年３月18日）
日野川水系の天谷川沿い。崩れたままの畦畔。
写真10 朝日町天谷（2006年８月５日）
畦畔を補修しないまま、水田耕作を行う。
写真８ 池田町小畑（2006年８月５日）
河岸の補修を終え、整地作業中。
写真12 清水町山内（2006年８月５日）
放置されたままの水田に雑草が茂る。
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写真13 今立町横住（2006年３月18日）
日野川水系の服部川沿い。残土が残る水田。
写真17 今立町東樫尾（2006年３月18日）
日野川水系の服部川沿い。補修工事終了直後。
写真15 今立町大谷（2006年３月18日）
日野川水系の水間川沿い。補修された畦畔。
流入した土砂の処理作業が進む。
写真16 今立町大谷（2006年８月５日）
復旧工事は終わったが、水田耕作はまだ復活
していない。
写真14 今立町横住（2006年８月５日）
残土の処理中。
写真18 今立町東樫尾（2006年８月５日）
補修工事用通路も水田も、耕作は復活せず。
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写真19 清水町笹谷（2006年３月18日）
道路法面の補修工事中。
写真23 今立町波垣（2006年３月18日）
日野川水系の服部川。補修された河岸と土手。
写真21 今立町殿（2006年３月18日）
日野川水系の水間川沿い。補修工事終了直後。
写真22 今立町殿（2006年８月５日）
水田耕作中。補修工事の痕跡は見られない。
写真20 清水町笹谷（2006年８月５日）
水田耕作中。補修工事跡は目立たない。
写真24 今立町波垣（2006年８月５日）
残土撤去の済んだ水田で稲作栽培が復活。
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